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Abstract
 The purpose of this study was to investigate the longitudinal effect on the running ability of AF players with/without 
American football (AF) equipment and the relevance between the running ability and the muscle strength. The subjects 
were 19 collegiate AF players who belonged to the Kantoh collegiate football association (KCFA) Division III and also 
participated in all sprint and muscle strength tests in 2011 and 2012. As for running ability, eight 40-yard (yd) dash and 
100-yd dash times were measured with/without equipment. As for muscle strength, 1-repetition maximum (1RM) of 
power clean, bench press and squat were measured. The time taken by underclass players with/without equipment in 
2012 was signiﬁcantly longer than that in 2011(p＜0.05). On the other hand, there was no signiﬁcant time difference for 
upperclassman with equipment in 2012 (p＜0.05). Also there was a high correlative relationship between 1RM of squat 
and 40-yd dash for upperclassman in 2012. Therefore, the more the grade of players goes up the more both sprinting 
ability with/without equipment and muscle strength also seems to keep up with. However it is necessary to gain the 
running ability to produce the explosive acceleration so that there is a challenge to the best record and also to analyze in 
view of the body composition in detail.











































































































































































13.56± 0.60、2012; 5.29± 0.25、12.53± 0.59）は
装具有群の記録（2011; 5.27± 0.21、13.87± 0.67、
2012; 5.44± 0.22、12.78± 0.61）よりも有意に短縮
した（p＜0.05）。また、2011年と 2012年の比較では、
40-yd走の最短所要時間における装具有群、装具無
群ともに 2012年の最短所要時間（有 ; 5.44± 0.22、
無 ; 5.29 ± 0.25） が 2011 年 の 最 短 所 要 時 間
（有 ; 5.27± 0.21、無 ; 5.17± 0.17）よりも有意に
長くなった（p＜0.05）。一方 100-yd走の平均所要
時間では、装具有群、装具無群ともに 2012年の記
録（有 ; 12.78± 0.61、無 ; 12.53± 0.59）が 2011年














装具有群、装具無群ともに 2012年の所要時間（有 ; 
5.48± 0.24、無 ; 5.29± 0.23）が 2011年の所要時






短所要時間（有 ; 5.48± 0.24、無 ; 5.29± 0.23）と
上級生における 2011年の 40-yd走の最短所要時間








有群、装具無群ともに 2012年の所要時間（有 ; 
12.81± 0.63、無 ; 12.55± 0.59）が 2011年の所要
時間（有 ; 13.67± 0.54、無 ; 13.50± 0.49）よりも
有意に短縮した（p＜0.05）。一方上級生においても、
装具有群、装具無群ともに 2012年の所要時間（有 ; 
12.75± 0.62、無 ; 12.52± 0.63）が 2011年の所要
表 2　全体および学年別の装具の有無による 40-yd 走の最高記録と 100-yd 走の平均記録
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時間（有 ; 14.09± 0.77、無 ; 13.63± 0.73）よりも
有意に短縮した（p＜0.05）。また装具有群と装具無
群の比較では、下級生（有 ; 13.67± 0.54、無 ; 






BP、SQ、PC の 1RM（BP; 107.1 ± 18.96、SQ; 
158.9± 19.63、 PC; 92.3± 12.35）および PCの 1RM
を体重で除した相対値（1.20± 0.86）が 2011年の
記 録（BP; 99.1 ± 23.20、SQ; 150.0 ± 19.01、PC; 





純主効果が認められ、下級生の 2012年の BP（BP; 
100.0± 13.46）および BPの 1 RMを体重で除した
相対値（BP/BW; 1.27± 0.17）が 2011年の記録（BP; 







PCの 1RM（PC; 91.3± 14.33）および PCの 1 RM
を体重で除した相対値（PC/BW; 1.22± 0.64）が
2011年の記録（PC; 76.9± 6.51、PC/BW; 1.08± 0.95）
よりも有意に高値を示した（p＜0.05）。
表 4に 2011年および 2012年のウエイト種目にお
ける学年別（下級生・上級生）の記録を示した。
2011 年では上級生の BP、SQ、PC の 1RM（BP; 
113.9 ± 22.75、SQ; 160.0 ± 19.15、PC; 93.3 ±
10.90）および BPの 1RMを体重で除した相対値
（1.39± 0.20）が下級生の記録（BP; 86.5± 10.29、










表 5　装具有群と装具無群それぞれの 40-yd 走の最高記録とウエイト種目の記録との関係







められた（相関係数 ; － 0.520、p＜0.05）。また、上
級生の装具有群の 40-yd走の最短所要時間と SQ/
BWの記録においても同様に有意な負の相関関係が
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